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  Twenty－five cases of prostatic hypertrophy aging from 56 to 84 were treated with SH 582
0ver a period ranging from 10 days to 12 menth＄ at weekly doses of 300 mg to 900 mg up to
a total of 1200 rng to 27000 mg． Clinical symptoms were improved in 19 （76 ％） of 25 cases．
Retention of urlne was greatly or moderately improved in 16 cases （64％）， and unchanged in
9 cases （36％）， which．were almost equal to those obtained with estrogen． Palpation of the
prostate depaonstrated a mild reduction in size in 10 cases （40 ％）， but histological investigation
revealed no clear evidence of reduction in the size of adenoma． Cystourethrography performed
in 11 cases were negative for any appreciable change due tO ad．ministrat’奄盾?of SH 582． Body
weight was inereased in 4 cases and decreased in 1 case． Pre－existing potency in 6 cases was
deCreased in 4’モ≠唐?f?after administration． Hepatic function’examined in 19 cases was within
normal limits．



















Table 1 SH 582投与総量











Table 2 SH 582投与期間






































































 （1， ＋） 6 （24％） 5 （62．5％）
軽度改善（1，＋以上） 12 （48thO ） 3 （37．5％）
不 変 6 （20％） o
計 25例 8例
Table 4効果発現時期










































改   善
不   変
9＊ （36％） 1 3＊＊ （37．5％）
7 （281aO．） 12 （25．0％）      1
9 （36％） ［3 （37．5％）
計 25 例 8 例
＊治療前より残尿0のもの3例含む．




















































































投 与  内 r容 残尿（mD 前立腺触診 臨 床症状 尿 所見症認 年令
      総量回数／週期 間      （9列
前   後 前    後 前後三一 前  後 肇鴫ポテ・ツ舗症
 効
備   考
，16611／1］・週r・．4な司な・↑翻巴大1同士t1＋1・3週刑・t不変三二1な・1著効瞬例
216611／！ 5 週 1・・聯（13Q×）・鶏卵大 同  左  3帯  1＋ 3 週 な  し有 効
3 1 67
1／1 ・週L2（15P×）1（1裂）小鶏卵大 同左［・・■・欄干・ 不変な・レ
列67 1／14カ月・．1な・な・轍肥大正常ブ〈一P ・甘1＋・週一・十2．5kg なし列二二二化
               1905 68  2／！  5カ月  6．0               （1 ×） 蕩 小鶏卵大 軽度肥大  3耕  1＋ 4 週  一 な  し 〃
・1・・11／⊥・聖・・（1寝定量再鶏卵大同 左 3卦 1＋ 2カ月 ±「不      TURBT変著明減退      後   症状軽快・固定化11  にて治癒とした
7 1 69 1 1／18．5カ月    40      な9．0   （2×） し軽度肥大 同  左  2÷レ ！＋ 4 週  出  ± 〃甥譜融圧〃 11
．盤68 1／1”v2・カ月…幽（漏 鶏卵大 同左・帯1矧・胡±冊 1同羅三江蕩
・1．842／14週…な・な・1日 目左3廿2＋2週柵＋ な  し 〃
IO 1 69 1 1／18
8
      45 i 70週  3，3     （1×） i （2×） fl 同左3”・＋・9週・・」不変［醸腿霧灘〃
11 1 67 ［ 2／1 週    35 1 255．4   （／ ×） 1 （／ ×） ！1 軽度肥大 ・硝・＋・週司・ 高血圧
王2 60
13 66
1tv2／1       208 週  3．3       （1 ×）
（10
P×） 小鶏卵大  3甘 2十 な  し ！1
1～2／王 1・週1…d曳）d曳）小鶏卵大 軽度肥大  3廿  2十 3 週  ± 土 不 変1な し〃   1


















12カ月1・…1（1％糊幽囚酬鶏卵大3帯  2十 刑冊 不  変        前立腺生検にて腺な  し 〃       性肥大
16m75「・／11・胡…＆（K）鶏卵大鯛巴大1・W・＋・週1・i・1！ 1翻病〃
17 ン6   1／1   7  週  2．1 80．， 尚鶏卵大i同左・＋卜・＋ な  し
ls 1 s／’ 1～2／14．5カ月
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